


















It is known that introducing an electric field, magnetic field, radiation, etc. to the flame advances the combustion
characteristics of engines and boilers in such ways as increasing the size of the flame, shortening the combustion period,
increasing combustion efficiency and reducing emissions. This study examines the results of previous experimental
research on excitation of reformed fuel with the goal of finding practical effects of these combustion phenomena in terms
of increasing fuel consumption, as well as the reduction of emissions and environmental load. Irradiation of the reformed
fuel was achieved by passing it through gaps in a radioactive ceramic item containing Radium, Thorium etc. Results
indicate that engine combustion improved due to a large amount of OH·CH radicals, which were generated in the field of
combustion.





























Guenault et al.（14）（15） 燃焼速度の向上は電場の付与により火炎面積が増加し，これが見掛けの燃焼速度を増加さ
せる．
1951 Calocate et al.（16） 磁場の付与により噴流予混合火炎の安定性を向上できる．
1971 Kono et al.（17） 電場により煤粒子の生成を制御できる可能性がある．
1976 Asakawa（18） 火炎に電場を与えると燃焼が促進する．（Asakawa Effects）
1987 浅川勇吉（19） 燃焼の場に電場をかけると火炎形状が変わり，燃焼速度も変化することが観察された．燃
焼，熱伝達，蒸発促進への応用について詳述．






























































Table 2 Classification of Excitation Phenomenon







































































Table 3 Material Composition of Rare Earth Ore
Substance Content (wt%) Substance Content (wt%) Substance Content (wt%)
F 0．67 CaO 0．38 Pr6O11 0．48
Na2O 0．40 Fe2O3 0．61 Nd2O3 1．3
MgO 0．087 Kr 0．020 Sm2O3 0．29
Al2O3 16．0 Pb2O3 0．019 Cd2O3 0．21
SiO2 64．0 Y2O3 0．22 PbO 0．042
P2O5 5．2 ZrO2 0．71 ThO2 0．77
SO3 0．014 La2O3 1．6 U3O8 0．020
K2O 3．5 GeO2 3．4
Table 4 Radioactivity of Rare Earth Ore
Substance 232Th (228Ra) 238U (226Ra)






















設置）の空間線量率は，直接接触と比べて ， 線とも1～2 Sv/h 減少して室内空間線量率0．05～0．06の約10倍で，
距離60cm以上離れると室内空間線量率に減少する．
通過式燃料触媒は希土類鉱石を主成分としており，図3に示したように放射線の最大線量当量は表面上で 線と 線
は共に3～4 Sv/h であり，仮に IPTを皮膚に1年間密着したとすると0．004mSv/h×24h×365＝34．8mSv/y の吸収
線量となり，国際放射線保護委員会（ICRP）の定める職業人年間許容線量基準レベルの50mSv/y 以下となる．したがっ








Fig. 2 Passing Fuel Catalyst (IPT: FC-400 etc.)
Fig. Effect of Radiation Dose of Ion Power Sheet
Vertical Direction to Flat Center (180×260) Fig. Effect of Radiation Dose of FC- 400 on Distance
Fig. 3 Radiation Dose of Air and Fuel Catalyst
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Fig. 4 Flame Propagations Velocity by Air & Fuel Catalyst


























































Table 5 Ignition Combustion Characteristic Test Result of Reformed Diesel Fuel by FIA-100
試験項目 Control Fuel Reformed Fuel Progress Rate %
着火遅れ（ID） dP＝0．2bar msec 10．40 10．35 0．48
燃焼終了（EC） msec 21．75 20．85 4．14
全燃焼期間（EMC） dP＝1．0bar msec 16．35 16．40 －0．31
主燃焼期間（MCP） dP＝1．0bar msec 4．78 4．65 2．72
FIAセタン価（FIA CN） dP＝1．0bar 47．8 47．8 0．0
ROHR Index J/msec 215．8 214．3 －0．70
ROHR最大時間 msec 13．6 13．9 2．21













Fig.6 Visualization of Spray Combustion Flame by Reforming the Presence or Absence A-heavy Oil
Fig. 7 Flame Length from Injection Start
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Table 6 Rate of Output Improvement and Fuel Economy Improvement at 1280 & 1600 rpm
Engine Speed rpm Output Improvement Rate % Fuel Economy Improvement Rate %
1280 1．13 5．28
1600 6．11 7．04
Fig. 8 Output & Specific Fuel Consumption Test at 1600 rpm































Table 7 Engine Performance Test with Reformed Gas Oil at 1600 & 2200 rpm
測定条件 基礎（装着前） 装着後
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